












（6） He took Emerson’s torn card out of his 
pocket. Chose the call number. Dialed 
the phone. Leaned his shoulder against 
the wall and watched both ends of the 
alley at once and listened to the purr of 
the ring tone in his ear.
 “Yes?” Emerson said.
 “Guess who?” Reacher said.
 “Reacher?”
 ［Lee Child. 2005. One Shot. Dell, New 
York, p. 265.］
（2）のような文が特異なのはwhoである。（I 
don’t know） who Bill saw.という節と同じ意
味が理解されているが、ここではwhoだけが
取り残されている。who ［S Bill saw t］のよ
うな構造が根底にあって、［S Bill saw t］が削
除されてwhoだけが残るのだと普通説明され















（1） Somebody just left – guess who.
  （Ross 2012： 16）
（2） Bill saw someone, but I don’t know who.
ただし間接疑問がwhetherで導かれる場合に
はこの省略は許されない。
（3） *Ralph knows that I went, but his wife 
doesn’t know whether I went.
  （Ross 2012： 34）
さらに英語では（4）の（標準的なsluicingで）
wh-句はよいが、非wh-句はだめである。
（4） Someone read that book, but I don’t 
know who.
  （Craenenbroeck and Lipták 2013：516）
（5） *John ﬁnd someone but I think that Bill.   
  （Craenenbroeck and Lipták 2013：517）
しかし次の実例のように重複すべき先行詞節
英語の間接疑問縮約についての動的考察












様 な 構 造 を 持 ち、 主 要 部 Ｃ が Ｅ（llipsis） 
featureをもっていると仮定する。削除を〈　〉
で表す。
（8） Abby was reading something, but I don’t 
know what 〈Abby was reading t〉.
  （Merchant 2004: 670）　
（9）                   CP
             
  What［wh］            C’
                   C［E］              ＜TP＞
               ［wh,Q］
                                    Abby was reading t
  （Merchant 2004: 670）　　
（9’） Abby was reading something but I don’t 
know ［CP whati ［C’ C［E］［wh,Q］［TP Abby 






ほかにVPも補部にとれる（e.g. Jose lives in 















変形は実は不定代名詞に限られる ― cf. 
Chomsky 1964：§2.2）、またはその文の決まっ
た位置に他の方法で表示されている（an 
element that is otherwise represented in the 























（11） The Semantics of E：





（12） Focus Condition on Ellipsis


























があげられる（Miller （2002）, Boecks （2016）, 
Richards（2016）を参照）。この［E］という
る）ことを保証する（Merchant 2004：671-
672）」。 従って（8） はABBY WAS READING 
SOMETHING BUT I DON’T KNOW WHAT 















（10） *Abby was reading something, but I 
don’t know Abby was reading what.
省略されたAbby was readingは構成素ではな
い。しかし［Abby was reading what］という
文（TP） 全 体 は 明 ら か に 構 成 素 で あ る。
whatだけを先に文の中から取り出しておけ













 ［Albert Camus. 1942. The Stranger. 
Translated from the French by Matthew 










（14） a. … that ［CP when and how ［C’［C］［E］［TP 
we’are all going to die ＜when and how
＞］］ don’t matter.
 b. … that ［CP1 when［C’］［C］［E］［TP1 we’are 
all going to die ＜when＞ ］］ and ［CP2 how 
［C’］ ［C］［E］ ［TP we’are all going to die ＜how
＞］］ don’t matter




























まれやすい。Craenenbrock and Lipták （2013）






















（13） Since we’re all going to die, it’s obvious 





（18） At that point, without my ever really 
understanding why, he turned in my 
direction, pointed his ﬁnger at me, and 











（19） For a long time I believed － and I don’t 
know why － that to get to the guillotine 
you had to to cl imb stairs onto a 
scaffold. 
 ［Albert Camus. 1942. The Stranger. 
Translated from the French by Matthew 

























（15） Then, I don’t know why, but something 
inside me snapped.
 ［Albert Camus. 1942. The Staranger. 
Translated from the French by Matthew 








（16） At that point, he turned in my direction, 
pointed his finger at me, and went on 
attacking me without my ever really 
understanding why.
 ［Albert Camus. 1942. The Stranger. 
Translated from the French by Matthew 
Ward in 1988, Vintage Books, New York, 
p. 100.］
（17） … ［PP ［P without］ ［DP my ever really 
understanding ［CP why ［C’ C［E］ ［TP he 
turned in my direction, pointed his ﬁnger 


















don’t knowと結びついてI don’t know who.と
なったと言える。つまりトルコ語は、もとも





















（20） Ahmet ［kim-in Ankara-ya
 Ahmet-NOM who-GEN Ankara-DAT




 ‘Whoi does Ahmet think ti went to 







（21） Ahmet ［biri-nin Ankara-ya
 Ahmet-NOM one-GEN Ankara-DAT




 ama kim-Ø bil-mi-yor-um.
 but who-NOM know-NEG-PRES-1SG
 ‘Ahmet said someone went to Ankara, 




（22） *…ama kim-in bil-mi-yor-um.
  but who-GEN
 know-NEG-PRES-1SG
  （ nce 2012： 261）
　 動 態 論 的（dynamic） な 見 方 を す る と、











味 的、 音 韻 論 的 特 性（syntactic, semantic, 
phonological properties）を束ねたものだと
いう。
（25） a. the syntax of ［E］：E［uwh*, uQ*］
 b. the phonology of ［E］：φIP → Ø / E ____
 c. the semantics of ［E］：［［E］］＝λp： 
e-GIVEN （p） ［P］ 








































（23） “I feel ﬁne. It’s just ...”
 “It’s just that what?” Somerset said. 
 “It’s just that ... Well, how can somebody 
let himself go the way this guy did? I 
m e a n ,  d o n ’ t  y o u  f i n d  i t  a  l i t t l e 
disgusting?” 
 ［ A n t h o n y  B r u n o .  1 9 9 5 .  S e v e n 
(Novelization). New Line Production 





（24） He didn’t know what / who ← も と の
fragmentの形で使われることもある。





（27） “The ship was designed to be run by a 
minimal crew,” Khan told him. “One, if 
necessary.”
 “One!” Scott blurted. “I don’t see how－”
 ［Alan D. Foster. 2013. Into Darkness. 
Pocket Books, New York, p.251］
つ ま りThe ship was designed to be run by a 
minimal crew. One, if necessary. One! I don’t 
see how－ を 全 部 合 わ せ てThe ship was 




も別の話者KhanのThe ship was designed to 






　また、この例では“I don’t see how －”と
Scottが言って、語用論的な理由で、どうし











一度先ほどの話し手が“I don’t know who,”
と言っている。








Merchant （2004, 2006） やStainton （2006a,b）
の議論と大いに関係する資料である。
（26） ‘I strangled her.’
 ‘What with?’
 ‘A length of rope.’
 ［Ian Rankin, Balck and Blue: An 
Inspector Rebus Novel, Orion ［1997 
C WA  M a c a l l a n  G o l d  D a g g e r  f o r 
Fiction］, p. 3］
　‘I strangled her.’ ‘What with?’という陳述と
問いのペアは、それぞれ容疑者と取調官が交
互に発した発話であるが、２つ合わせてYou 






つまり‘A length of rope.’という容疑者の




















（29） Peter went to the movies, but I don’t 
know who with.
  （Craenenbroeck 2012：57）
（30） a.  Lois was talking, but I don’t know who 
to.
 b.  *Lois was talking, but I don’t know 
which person to.
  （Craenenbroeck 2012：57）
　（30a）の事実は関節疑問縮約とは違ってい
る。 普 通 はto whomと い う 順 番 な の に、
















（31） a. “I was told.”
 　 “Who by?”［Ian Rankin. 1977. Black 
shower to mask the talking.”
 “Who?” Borken asked.
 Fowler shook his head. 
 “I don’t know who,” he said. “But I can 
try to ﬁnd out.”
 ［Lee Child. 1998. Die Trying. Jove 
Books, New York, p.218］
この場合最初のwho一語でWho went in there 



















（7） Vampire gore/the Kafesjian-Herrick 
case – who?/why?  
 ［James Ellroy. 1992. White Jazz. Vintage 
Books, New York, p. 311］










now what?”やwhat aboutやwhat ifになっても
断片の形で生き残るのである。
（35） It showed a young hoodlum called Coker 
standing beside a pile of cocaine bales 
with one of them ripped open and the 
paper wrapper visibile. So what? But he 
put it on the front page the next day. 
 ［Fredrick Forsyth. 2010. The Cobra. A 
Signet Book, New York, p.289］
（36） People used to care about what they 
did, but now it seemed that no one 
cared. You do a shitting job, so what? 
You get paid anyway. ［Anthony Bruno. 
1995. Seven (Novelization). New Line 
Productions Inc., Ruby Books, Tokyo, 
p.59］
（37） The big question for Romney： So now 
what?
 ［ International Herald Tribune , 









い う こ と で あ る ）。Sluicingの 様 にI don’t 
knowという節にはめ込まれた位置に断片が
出てくる（こともある）。完全な文から省略
and Blue. st. Martin’s Paper backs, 
P.307］
 b.  “How about another phone call?” Jack 
asked.
 　“Who to?” ［ibid., P.327］
但しSWIPINGはいつも起こるわけではない。
（32） “I’m delivering a package.”
 “To who?”
 ［ A n t h o n y  B r u n o .  1 9 9 5 .  S e v e n 





（33） “Marilyn?” she said. “Six hours on the 
market, and you’ve got a nibble.”
 “I have. But who? And how?”
 ［Lee Child. 1999. Tripwire. Jove Books, 
New York, p.236］
（34） ‘What I said could have been comprised 
into one short sentence. Instead I 
repeated myself ad lib without anyone 
but Madmoiselle Megan being aware of 
the fact.’
 ‘But why?’
 ‘Eh bien – to get things going! …’
 ［Agatha Christ ie.  1936 .  The ABC 














（38） Privately, the editor knew his friend was 
up to something but he could not fathom 
what. The picture and caption came 
from a big agency, but based in London. 
It showed a young hoodlum called Coker 
standing beside a pile of cocaine bales 
with one of them ripped open and the 
paper wrapper visible. So what? But he 
put it on the front page the next day.
 ［Frederick Forsyth. 2010. The Cobra. A 












no matter whatの後にmay beがあるが、２番
目のno matter what the priceのno matter what
の後ろにはmay beがない。No matter what 
may be the priceを補ったら文になるが、no 
matter what the priceと い う 断 片 の ま ま で
may beを補うという制限が破られている。
この部分が単独で節相当の力を持っている。
（34） “This cannot go on. No matter what may 
be the eventual benefits. This has to 
stop, no matter what the price.”

















































例 え ばFrom myself （Stainton 2006： 26） や
On the stoop （Stainton 2006： 64, 91）のよう



















































（39） a.  “… And we must bring Provisions.”
 　 “Bring what?”［A.A. Milne. 1926. 
winnie-the-Pooh. EGMONT, London, 
P.102, my undeline］
 b.  “Do you have a trafﬁc cone?” Reacher 
asked.
 　 “A what?”［Lee Child. 2005. One 

































 b.  GLi ⇒ G
L
i+1
 　P　　  P’
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